


































Development and proposal of“Tartan formula”,
studied by the visual effects in its colours and design
戸 田 賀志子 石田原 弘＊
（Kashiko TODA） （Hiroshi ISHIDAHARA）
Abstract : We focused on the number of colours reproduced in tartan with the assortment of thread col-
our.
“Tartan formula”was developed in order to study the correlation between the visual effect of design
and the number of colours.
Then we evaluate its formula, proposing new Kobe Tartan which is introduced as a symbolic plaid for
the Kobe City.









「Macleod dress」（図 1）および 6色構成の「Anderson
Blue」（図 2），「Holyrood」（図 3）を参考にして，色と
柄の識別しやすさ，および明瞭さについて吟味した。






図 4 「Erskine Black & White」タータン
図 5 「Hamilton Red」タータン
図 1 「Macleod Dress」タータン
図 3 「Holyrood」タータン
図 2 「Anderson Blue」タータン














の場合，生地上の色数は 3種類，以下 3色で 6種類，4





























































































































造解析」，『日本色彩学会誌』vol.18, No 1, 1994
年，62-63頁
６）スコットランド・タータン登記所は，日本の国立
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